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PETIT GIBIER ET FONCTION DE SITES 
AU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR : 
LES ENSEMBLES FAUNIQUES 
DE LA GROTTE D’ANECRIAL 
( P o rto de Mos, Estre m a d u re, Port u g a l )
Jean-Philip BRUGAL (1)
Résumé : Le gisement en grotte d’Anecrial livre des ensembles fauniques dominés par les lagomorphes (genre Oryctolagus),
représentés par peu d’individus. La dispersion des restes, les parties du squelette et les types de fracturation (cylindres) préci-
sent l’origine de l’accumulation et les hypothèses fonctionnelles du site. Le gisement est interprété comme un bivouac utilisé au
moins à trois reprises par un groupe humain réduit, orienté vers l’acquisition spécifique de ce petit gibier. La comparaison avec
d’autres gisements met en évidence l’importance des Léporidés dans l’alimentation des hommes du Paléolithique supérieur
moyen et final, en particulier au Portugal, et aborde les relations entre des facteurs environnementaux et des modèles socio-éco-
nomiques humains. 
Mot-clés : Paléolithique supérieur,  Lagomorphes,  Taphonomie,  Fonction de sites, Économie 
Key-words : Upper Palaeolithic, Lagomorphe,  Taphonomy, Site function, Economy
(1) Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, UMR 6636 “ Economies, Sociétés, Enviro n n e m e n t s
P r é h i s t o r i q u e s ”, BP 647 F-13094 Aix-en-Provence -  bru g a l @ m m s h . u n i v - a i x . f r
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Abridged english version
SMALL GAME AND SITE FUNCTION IN UPPER PALEOLITHIC :
THE FAUNAL ASSEMBLAGES FROM THE CAVE OF ANECRIAL (Porto de Mos, Estrémadure, Portugal)
Inferences about socio-economic human behaviors need to integrate all sources of data coming from cave and open-air archaeo-
logical sites, and from abundant to poor-dense levels/sites. They have also to interface lithic productions and subsistence strate-
gies. These approaches are especially relevant during the Upper Palaeolithic where a diet enlargement, focused on small game
acquisition, is observed, combined with technological innovations. The appearance and/or diffusion of such processes have to be
précised at the scale of Mediterranean realm. In this context, the cave site of Anecrial in central Portuguese Estremadura brings
new insights about the human variability of leporid acquisition. Lapa do Anecrial is a small cave (fig.1) which has provided a stra-
tigraphic sequence spanning the transition from the Gravettian to the Solutrean, with three short-term occupations recognized:
one in layer 1 with very few solutrean artifacts dated to 20 520±100 BP, and two in layer 2. The layer 2 is a surface (9.5 m 2) dated
between ~23 600 BP and ~21 600 BP which seems to have been stable with scarce sediment input, with two Gravettian occu-
pations detected. One concerns remains of an older occupation with rolled artifacts and few ibex bones while the other shows
better post-depositional integrity, with several clusters of lithic artifacts attributed to Proto-Solutrean/Terminal Gravettian and a
fauna massively dominated by rabbit; remains are organized around a hearth en cuvette. The lithic refitting studies (almost 50 %
- and 92 % in weight - refitted) and spatial distribution (Almeida et al. ss-pr.) confirm the excellent preservation of this occupation,
making possible an almost complete view of the reduction sequences and strategies applied to the lithics. The sedimentology,
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anthracology and carbon dating precise the paleoenvironment dominated by an open landscape with Leguminosae and some
Pine and heath under a rather cool climate. The bone assemblage is mainly composed of rabbit (genus Oryctolagus, fig. 2) from
the layer 1 (n=214 which 15 ibex bones) and the layer 2 (n=1516 which 75 ibex bones) (tabl.1), closely found around and in the
fireplaces. The ibex remains (tabl.2) are weathered, chalky and white, with very few identifiable elements (distal humerus, pelvis
fragment metatarsal shaft, no teeth) and chips dominant (average length of 37 mm) showing dry breakage. Cutmarks are present
(n=9) as well as dissolution marks (fig.3) and one small carnivore marks. They are interpreted as the result of reworked material
from an ancient occupation (Gravettian, from the dating caprid sample), mixed with most of the faunal and lithic finds exposed in
these layers. The rabbit material is the most abundant with 1 600 bones and teeth, distributed in 4 individuals in layer 1 and 15 in
layer 2, mostly adults (fig.4). They correspond to poor-dense site in comparison with some other upper Paleolithic sites which yield
thousands remains and hundred individuals of leporid. At Anecrial, all skeletal parts are present, with a good balance between
right and left elements that evidence the inflow of complete carcasses (tabl.3 et 4). The preservation state is relatively good, with
little evidence of dissolution, root marks, carnivore puncture and more anecdotic, gastropod activities (fig.5); black burnt mate-
rials represent 17 % in layer 2. Only one cut mark is visible from layer 2 (metapodial) and four pelvis fragment show traces pos-
sibly reported to human teeth. Some discrepancy occurs in skeletal elements with under representation of axial and distal legs
(carpal/tarsal, metapodials, phalanx; tabl.5) and many upper long bone shafts (tibia, femur, humerus), typical of human action for
marrow extraction (fig.6); long bone cylinders are dominant (with long fragment vs short ones; tabl.6 et fig.7) and epiphysis ends
are systematically missing which could indicate relatively low postdepositional perturbation and heavy human consumption.
Moreover, these percentage disparities between some of the elements suggest differential human used. The absence of distal
member parts can be explained by hide curation, the extremities of the legs being transported together with the rabbit hides. The
low presence of axial parts, however, is harder to explain. A possible hypothesis, that deserves further research as ethnographic
cases, could be a different consumption technique, like smashing the bones and inner parts into a greasy rich mass. Finally, the
spatial distribution with dense cluster around hearth demonstrates synchronicity of prehistoric activities for each layer.
The Leporid bone assemblage from upper Paleolithic levels of Anecrial can deserve further taphonomic and palethnography inves-
tigations. Small species accumulations in archeological context may have several origins, from natural mortality (in situ attrition)
to predations s.l.: for instance small to medium sized carnivores as red fox or iberic lynx (this last one with around 88 % of rab-
bit remains in faeces from present observations), which are frequent in Iberian Paleolithic faunal record.  Many specialized litera-
ture concern the formation processes of small mammal bone accumulation, with neotaphonomical informations as well as stu-
dies from archaeological context and some ethnographic examples. They allow developing different parameters:  skeletal repre-
sentation and breakage patterns, age structure, marks s.l., spatial distribution. The presence of shaft fragments (cylinders) of long
bones, especially femur, tibia, humerus, are a good signature of anthropic activities, for marrow extraction. It seems that a most
common hunting strategy of rabbit need the use of trap in the close vicinity of burrows, as suggested in the Magdalenian site of
Picareiro, not far from Anecrial, where huge amounts of rabbit bone accumulations are present. At this point, a comparative exa-
mination of number of leporid in the fossil to recent accumulations show two main categories: one with relatively few remains (less
than 1500-2000) either constituted by natural or anthropic actions (it is the case for Anecrial) and the second with quite more 2
000 remains, all make up by humans. The latter concerns sites from the end of European Upper Paleolithic (late Magdalenian and
Epipaleolithic-Mesolithic), where some very rich localities, dominated by hare (genus Lepus) or rabbit (genus Oryctolagus, abun-
dant in Iberia) are recognized (fig.8). The site function and the complete list of recorded taxa are important points to be conside-
red in order to precise the role of small game into the subsistence economy of past human groups. Anecrial is a remarkable
example with clear human involvement, no other game but few rabbit individuals. They demonstrate very short term, and unique,
occupations in the course of human mobility with logistical purposes (transient camp?). The group could be of family-sized (mini.
3 to maxi. 5-6 persons) moving on a seasonal basis. The limited occupied space near the cave wall, the presence of three well-
defined knapping-posts around the earth (Almeida et al, ss-pr.) and the small number of materials (rabbits and lithics) can support
the site-function interpretation (fig.9 : level 2). The nature of such occupations is connected with the climatic environment, and the
dates from the level 2 is contemporary of cold event known in marine record as Heinrich event H2; they are short duration cold
period, between 500 to 2 000 years, enough to unbalance the zoocoenose. During this time period, few other cave sites are pre-
sent in Estremadura (Buraca Escura, Caldeirao, Salemas) and all of them indicate short human occupations in small cavities; an
exception is the rock-shelter of Lagar Velho with more diversified faunas, dominated by rabbits, although represented by few spe-
cimens/individuals and environmental data (charcoal) suggesting also open landscape. The species associations in Portugal bet-
ween 22-18 ka are composed of red deer and horse, followed by wild goat and aurochs; among carnivores, lynx and red fox, then
wolf are present and large predators (lion, cave hyena) start to disappear. It is this same period, as a colder phase, where human
groups develop small game exploitation, which can probably be related with demographic expansion of leporids and decrease (or
more scattered) of ungulates. 
The cave site of Anecrial yields two main archaeological levels, attributed to terminal Gravettian and Solutrean, characterized by
relatively few lithic and faunal remains scattered on a limited surface around hearth structure. Faunal remains are mainly rabbit
bones and we can notice the good integrity of assemblages. Such ‘poor’ sites are much informative about human activities inte-
grated in socio-economic patterns and climatic environment. The site function can be précised with palethnographical interpre-
tations through the analysis of skeletal representation, breakage patterns, burnt bones and spatial distribution. The example of
Anecrial brings new insights about human subsistence variability toward specific resource, especially on small prey. They rise up
the question of logistical relation in term of duration and seasonal human occupations (mobility and size of the groups) in connec-
tion with environmental (local?) factors. Then it becomes essential to well functionally determine each archaeological level before
to propose a large-scale behaviorally overview about small game subsistence by Palaeolithic people.
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Les gisements préhistoriques sont de nature variée, se
déclinant schématiquement en sites de plein-air et en cavi-
tés, livrant des séries lithiques et biologiques (faune, flore )
plus ou moins denses et diversifiées, organisées ou non
dans un espace domestique. Pour chacun de ses points –
g é o t o p o g r a p h i q u e ; diversité, densité et distribution des
s é r i e s ; présence de stru c t u res s . l . -, il est possible de défi-
nir plusieurs paramètres dont la conjugaison globale per-
met d’inférer des hypothèses fonctionnelles sur les lieux
d’activités humaines en relation avec les enviro n n e m e n t s
bioclimatiques. Les systèmes socio-économiques de
g roupes chasseurs-collecteurs peuvent ensuite être
déduits d’un ensemble de sites de fonction(s) re c o n n u e ( s )
pour une région et une culture. Afin de re c o n s t ru i re ces
systèmes, il est alors nécessaire de re c o n n a î t re toutes les
catégories de gisements, depuis les plus denses – géné-
ralement connus et fouillés depuis longtemps (souvent en
cavités) – jusqu’aux sites parfois considérés comme
mineurs mais riches d’informations complémentaires. Ces
gisements qualifiés de «pauvre s » 2 peuvent en effet appor-
ter des renseignements plus détaillés car ils corre s p o n d e n t
souvent à des durées et des intensités d’occupations limi-
tées permettant d’approcher la synchronicité des activités
humaines ; c’est le cas pour le gisement port u g a i s
d’Anecrial montrant deux occupations diff é rentes du
Paléolithique supérieur (Solutréen et Gravettien Te rm i n a l ) .
Les re c h e rches sur les comportements de subsistance
complètent largement celles menées en particulier sur les
p roductions lithiques. Ces deux re g i s t res restent les
témoins majeurs des activités humaines. La complémen-
tarité de telles études a d’ores et déjà apporté de très
n o m b reuses informations sur les modes de vie des popu-
lations du Paléolithique supérieur en Europe de l’Ouest. Un
des points particuliers de la fin de cette période, pour les
régions du sud de l’Europe tout au moins, concerne le
développement de l’exploitation des re s s o u rces alimen-
t a i res, passant par un élargissement des gibiers de petite
taille (par exemple : Straus 1991 ; Grayson et Delpech
1 9 9 8 ; Stiner et al. 1999 ; Stiner 2004 ; Hockett et Haws
2 0 0 2 ; Cochard et Brugal 2004). S’ajoutant à l’acquisition
traditionnelle des ongulés, les préhistoriques vont doréna-
vant tirer parti des domaines aquatiques (poissons, mol-
lusques), aérien (oiseaux) et terre s t res (lagomorphes, ro n-
geurs, reptiles, etc.). Ces changements sont souvent mis
en relation avec des innovations techniques allant de pair
avec une complexité des organisations sociales (sédenta-
rité, démographie, ethnicité, etc.). Il reste toutefois à mieux
définir l’apparition et les rythmes dans la gestion de ces
nouvelles re s s o u rces selon les provinces biogéogra-
phiques et culturelles à l’échelle de l’Europe méridionale
ou circ u m - m é d i t e rr a n é e n n e .
Dans ce contexte dynamique de re c h e rches, la péninsule
ibérique constitue une région intéressante, à la fois par ses
peuplements animaux et humains (par exemple, B rugal et
Yravedra Sainz de los Te rre ros 2005-2006), mais aussi
dans ses adaptations culturelles en rapport avec des
milieux bioclimatiques spécifiques. Il est en effet re c o n n u
que les impacts des périodes glaciaires sont re l a t i v e m e n t
atténués dans cette partie de l’Europe, bien que des gra-
dients climatiques puissent se manifester et compart i m e n-
ter les écosystèmes, d’autant plus que cette région pré-
sente des reliefs importants. Parmi les petits gibiers, le
lapin de garenne (genre O ry c t o l a g u s) trouve en péninsule
ibérique un refuge naturel au cours du Pléistocène (e . g .,
Calou 1995, Hockett et Bicho 2000) et son abondance a
pu entraîner une exploitation diff é renciée de la part des
chasseurs paléolithiques. Le gisement d’Anecrial en
E s t r é m a d u re portugaise fournit un nouvel exemple d’ac-
quisition de lagomorphes (L e p o r i d a e) durant la fin du
Paléolithique supérieur, documentant la variabilité des
adaptations humaines dans le cadre de gestion du terr i t o i-
re (mobilité, taille des groupes, etc.). Un premier jeu d’hy-
pothèses fonctionnelles a été proposé pour la couche 2
par J. Zilhao (1997), sur la base des caractéristiques préli-
m i n a i res et de la distribution spatiale des outillages, des
m a t i è res pre m i è res lithiques et des restes fauniques. Un
petit groupe d’individus aurait séjourné durant une très
faible durée dans la cavité, avec divers postes de travail
(taille) organisés autour d’un foyer ; une exploitation locale
de lapins est enregistrée durant ce séjour avec la possibi-
lité d’apport extérieur de portions de bouquetins. L’ a p p o rt
des études taphonomiques et archéozoologiques perm e t
alors de tester ces propositions et d’affiner les pre m i è re s
i n t e r p r é t a t i o n s .
Le gisement de Lapa do Anecrial
Le site d’Anecrial désigne une grotte de relative petite
dimension (en port u g a i s : ‘Lapa’ ou ‘Buraca’) avec une
salle unique (e.100 m 2, hauteur maximum de 6 m) et une
entrée relativement étroite re g a rdant vers le Nord (fig.1).
Elle se positionne sur le bord d’un poljé (Alvados), dans
l ’ E s t r é m a d u re portugaise (altitude 340 m), qui re p r é s e n t e
une voie de passage naturelle entre le bassin du Taje et
l’Atlantique. La plus grande partie de la surface de la cavi-
té est re c o u v e rte d’une croûte stalagmitique et seule la
p a rtie ouest de la salle, le long de la paroi, contient un re m-
plissage sédimentaire : il a fait l’objet de fouilles (1992-
1993 et 1995) sur une surface de 9,5 m 2 (Zilhao 1997 ;
Zilhao et Almeida 1996 ; Almeida 2000 ; Almeida et al.
s o u s - p resse). La séquence stratigraphique, épaisse d’en-
v i ron 1,5 m, montre cinq couches dont deux (couches 1 et
2) livrent des artefacts lithiques. 
La couche 1 (épaisseur d’environ 25 cm) est constituée par
un éboulis sec d’éléments anguleux (5-10 cm) dans une
matrice sableuse. Elle contient à son sommet une série
a rchéologique très peu dense (deux pièces lithiques dont
une préforme de pointe à cran ; quatre coquilles marines de
Littorina obtusata et 214 restes de faune) autour d’un foyer
avec quelques charbons qui fournissent une date AMS de
(2) Nous attribuons ici une valeur essentiellement quantitative à ces termes de pauvre (mineur/petit) v s riche (majeur/grand)
(par ex. Isaac et al. 1981) ; c’est-à-dire livrant des ensembles archéologiques peu abondants et peu diversifiés en nombre
de vestiges versus des ensembles très abondants et diversifiés.
2 0 520 ± 100 ans BP (GrA-12019). Cette occupation est rap-
p o rtée au Solutréen, contemporaine du dernier maximum
g l a c i a i re. On peut ajouter que le foyer, à plat, a un diamètre
moyen de 70 cm, contenant des charbons de pins (déter-
mination I.Figueiral) et de nombreux restes de lapins.
La couche 2 (épaisseur d’environ 10 cm) est composée
d’un sable calcaire fin correspondant à un ralentissement
dans la sédimentation. Un matériel plus abondant se répar-
tit autour d’un foyer en cuvette (diamètre de 80 cm) et l’en-
semble présente une grande intégrité spatiale avec en par-
ticulier une distribution du lithique en groupes bien séparés
de matières pre m i è res et de taille (présence de nucléus,
éclats, racloirs, lamelles). Prés de 572 pièces lithiques
(silex, quartz, quartzite) ont permis d’opérer de nombre u x
remontages (environ 51 % et 92 % en poids) (Almeida et al.
s o u s - p resse) qui démontrent une faible action post-déposi-
tionnelle. Les études technologiques précisent les
séquences de réduction et indiquent des activités de taille
in situ notamment pour l’obtention d’arm a t u res de petites
dimensions (Zilhao 1997 ; Almeida 2000). L’ a s s e m b l a g e
faunique comprend de nombreux restes de lapins et
quelques fragments de bouquetins distribués autour et
dans le foyer. L’analyse anthracologique (I.Figueiral, inédit)
m o n t re la dominance de Légumineuses associées à du pin
(Pinus sylvestris) et de la bru y è re (E r i c a sp.). Les datations
radiocarbones sur charbons fournissent un âge autour de
2 1 600 ans BP [21560 ± 680 ICEN-964 et AMS 21560 ±
220 OxA-5526] alors qu’une date sur un os de bouquetin
donne un âge AMS de 23410 ± 170 BP (OxA-11235) 3.
L’étude taphonomique permet en effet de re n d re compte
d’une altération diff é rente entre les deux espèces de mam-
m i f è res, ce qui supposait un mélange confirmé par ces
datations. D’autre part, un petit stock de matériel lithique,
c o rrespondant à deux catégories de matières pre m i è re s
siliceuses, avait également un aspect plus roulé. Il est ainsi
possible de re c o n n a î t re deux occupations préhistoriques
dans ce niveau : le pre m i e r, le plus vieux et le plus dégradé,
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F i g u re 1 - Lapa do Anecrial :
plan et profil de la grotte (d’après
Almeida et al. ss-pr. ) .
F i g u re 1 - Lapa do Anecrial: 
plan and profile views of the
cave (after Almeida et al. ss-pr. ) .
(3) Cette date rejoint une autre datation 14C conventionnel à partir d’un charbon situé à la limite des couches 1 et 2,
montrant une forte marge d’erre u r : 23 450 + 1 470/- 1 240 (ICEN-963).
r a p p o rté au Gravettien et un deuxième, bien conservé, attri-
bué au Proto-Solutréen/Gravettien terminal. L’analyse spa-
tiale (verticale) confirme aussi cette interprétation avec les
restes de bouquetin se plaçant à la base de la couche 2,
alors que la grande majorité des autres éléments sont en
position supérieure (Almeida et al. sous-pre s s e ) .
Une couche sus-jacente (c.0) paraît relativement hétéro g è-
ne, composée de colluvions perturbées. Les couches
sous-jacentes aux c.1 et 2 sont archéologiquement stériles
et le niveau 3n, avec un fragment de charbon, a pu être
daté par AMS de 24410±110 BP (GrA-12016). Ce sont des
dépôts d’éboulis calcaire grossier (c.3 et 4), recouvrant un
remplissage d’argile rouge stérile (c.5).
La grotte d’Anecrial documente des occupations
humaines de courte durée de la fin du Gravettien et du
début du Solutréen. Les données sur la nature sédimen-
t a i re et les résultats anthracologiques (Figueiral 1995 ;
Figueiral et Te rral 2002 ; Queiroz et al. 2 0 0 2 ; Zilhao 1991 ;
Zilhao et Almeida 2002), précisent le cadre paléoenviro n-
nemental de ces séjours inscrit dans le dernier plénigla-
c i a i re würmien dans ces régions calcaires de moyenne alti-
tude d’Estrémadure. Ces régions étaient alors couvert e s
d’une végétation rare de type subalpin, avec des bouquets
de pins dominants. Un bon analogue se trouve dans les
forêts de pins du versant sud des Pyrénées, à une altitude
de 1 100-1 800 m, avec une moyenne annuelle de tempé-
r a t u re de 7-10° et des précipitations annuelles entre 800 et
1 500 mm. Ces conditions en Estrémadure indiquent des
conditions bioclimatiques fortement affectées par l’avan-
cée du dernier front glaciaire (OIS 2).
Matériel et contexte
Le matériel faunique représente près de 1 800 restes pro-
venant de cinq couches diff é renciées à la fouille. Les
couches supérieures (c.0) et de base (c.3 et 4) ne livre n t
que de très rares éléments. La surface excavée est re l a t i-
vement réduite (moins de 10 m 2) mais correspond à la
totalité de la surface occupée par les groupes humains. La
m a j e u re partie des vestiges fauniques (tabl.1) est issue de
la couche 2 (n=1516), puis de la couche 1 (n=214). Ils sont
essentiellement constitués de lagomorphes, soit en
moyenne 89 % de l’ensemble. Si on exclut les rares élé-
ments intrusifs tels que gastéropodes et petits vert é b r é s ,
ce chiff re monte à 94,7 %, le reste correspondant à des
Caprinés (5,3 %). L’ a rchéofaune d’Anecrial peut ainsi être
considérée comme quasiment monospécifique, pro v e n a n t
de deux niveaux principaux, et relativement peu abon-
dants en fonction de la densité des restes et des individus.
Pour ces niveaux, les occupations humaines et l’ensemble
du matériel lithique et osseux, sont organisés autour de
zones de combustion (foyers) centrées dans les carrés M-
L 20 pour le niveau 1 et J-K 21 pour le niveau 2 ; ces ins-
tallations se situent près d’une des parois de la cavité
(bande J).
L’ensemble des sédiments a été systématiquement tamisé
à une maille de 3 mm et les sédiments du foyer de la
couche 2 ont été tamisés à une maille de 1 mm perm e t t a n t
la récupération des plus petits vestiges (Almeida,
comm.pers.). Les ossements de lagomorphes se fractu-
rent facilement et génèrent de nombreuses petites
esquilles et débris (fig. 2) ; ceux-ci sont aisément, vu leur
gracilité, rapportables à ce petit mammifère. Il existe ainsi
une grande diff é rence entre le nombre de restes total (NRT )
et le nombre d’éléments anatomiques identifiés
(NRD=NISP). Pour la couche 1, le NRD s’élève à 49,5 %
sur un nombre total de lagomorphes de 184 re s t e s ; pour
la couche 2, il est d’environ 39 % sur un nombre total de 1
417 restes.  Ces chiff res indiquent non seulement une frac-
turation anthropique importante mais suppose également
une fragmentation post-dépositionnelle en relation avec
une compaction et un piétinement ainsi qu’un réajuste-
ment synsédimentaire du dépôt formé de cailloutis de
petits modules (5-10 cm dans la c.1) ou de sable calcaire
relativement lavé (c.2).
P a rmi les plus petits éléments, on note la présence discrè-
te de poissons (trois vert è b res dans la c.2), d’amphibiens
(un reste dans la c.2) et d’oiseaux (un et six restes dans les
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Tableau 1 - Distribution stra-
tigraphique et topographique
( n o m b re de carrés) des
espèces d’Anecrial (nombre
de restes). 
n carré = nombre de carr é
c o n c e rné et détail suivant les
espèces (lagomorphes et
c a p r i n é s ) .
Table 1 - Stratigraphic and
topographic (number of
s q u a re) distribution of taxa
f rom Anecrial (number of
s p e c i m e n s ) .
c.1 et 2). La présence de coquilles de gastéropodes ter-
re s t res de petite taille est à relever avec une forte pro p o r-
tion dans le niveau le plus superficiel (c.0) : 60 sujets com-
posés d’au moins deux espèces (dont une de morpholo-
gie aplatie) ; ils sont présents sur toute la séquence mais
leur nombre diminue vers le bas. Ces divers taxons re p r é-
sentent des constituants du sédiment et leur origine peut
ê t re soit naturelle, soit liée à des déjections de prédateurs
(rapaces ou petit carn i v o re ) .
Taphonomie des Assemblages osseux
Les Capridés
Les restes d’un mammifère de moyenne taille sont peu
n o m b re u x : 15 dans la c.1 et 75 dans la c.2 (tabl.2). Les élé-
ments diagnostics sont rares avec un fragment d’extrémité
distale d’humérus, un fragment de cavité cotyloïde et une
esquille de diaphyse (face postérieure) de métatarse per-
mettant de rapporter ce matériel à un capriné, de la taille de
C a p r a (cf. C. pyre n a i c a). Aucune dent n’est présente. En
re g a rd de la taille générale des autres restes et de leurs
conditions physiques (altération, couleur), nous avons rap-
p o rté l’ensemble de ce matériel au même genre. Les
esquilles sont les plus abondantes et ont une taille moyen-
ne de 37 mm (de 21 à 86 mm). Dans l’ensemble, les bord s
de cassures indiquent des fragmentations sur os déjà secs
( c a s s u res obliques et denticulés, bords mousses, face
rugueuse). La couche 1 est part i c u l i è rement pauvre et on
note quelques pièces portant des traces de feu (n=4). La
couche 2 montre de nombreux fragments de côtes, et deux
fragments d’épiphyses indiquent un sujet relativement jeune
(jeune adulte ?) ; il n’y a aucune trace de combustion sur les
ossements de la c.2 et une esquille porte de légères traces
de dents d’un carn i v o re de petite taille.
Ce matériel montre un état de conservation similaire entre
les deux couches : les ossements sont dégradés, souvent
de couleur blanche, avec un degré d’altération re l a t i v e m e n t
m a rqué (stade 3 selon Behrensmeyer 1978) ; quelques
pièces développent un concrétionnement sous la form e
d’un voile de calcite (épaisseur maximale de 3 mm). De
même, les cupules de dissolution sont nombreuses et
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F i g u re 2 - Matériel de Lagomorphes d’Anecrial ;
notez les nombreuses petites esquilles et le maté-
riel noirci (chauffé et brûlé).
F i g u re 2 - Faunal (lagomorphs) remains fro m
Anecrial; notice the abundance of small splinters
and the heated and burnt pieces.
Tableau 2 - Composition
anatomique des restes de
Caprinés d’Anecrial (et
détail de nombre de stries,
juvéniles et localisation
pour la c.2).
n car= nombre de carré ou
l’élément est présent ;
c a rré= carré ou l’élément
est majoritaire
Table 2 - Anatomical part s
of Caprids from Anecrial
(and detail: cut-marks, juve-
nile and location for level 2).
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F i g u re 3 - Strie de découpe sur une
esquille de mammifères (capridés)
d’Anecrial (L22-c.2) pris au MEB. 
a- général ; 
b- détail d’une cupule de
d i s s o l u t i o n ; 
c – détail d’une strie de découpe
montrant des traces marg i n a l e s
dues à des frottements (sur la
d ro i t e ) ; d’après la morphologie de la
strie, le geste de l’outil, support
retouché, est dirigé vers le haut.
F i g u re 3 - Cut-marks on bone splin-
ters of Caprids (L22-layer 2), SEM
p i c t u re s .
recoupent parfois des traces laissées par des support s
lithiques (fig. 3 a-c). Les stries de boucherie, généralement
c o u rtes, existent à la fois sur des esquilles (n=3), sur des
fragments de côtes (n=3) et sur les trois éléments déterm i-
n a b l e s : une strie sur l’épicondyle de l’humérus, sur la dia-
physe du métatarse et autour de la cavité cotyloïde. Ces
actions marquent nettement l’exploitation et la consomma-
tion par l’homme d’un bouquetin. Les rares éléments déter-
minables ne désignent que des fragments de la carc a s s e
avec des régions anatomiques diff é rentes (axial, antérieur,
postérieur). L’ i n t roduction d’une carcasse entière ou en mor-
ceaux est alors difficile à préciser.
Ces observations taphonomiques indiquent que ces
restes sont restés exposés longtemps sur le sol, subissant
non seulement des actions climato-édaphiques mais éga-
lement des actions mécaniques démontrées par des cas-
s u res sur os secs, dues aux piétinements et/ou déplace-
ment des vestiges. De telles actions sur les ossements de
lagomorphes entraîneraient certainement des dégâts plus
i m p o rtants sur ces os plus fragiles, dégâts qui ne se re f l è-
tent pas dans les décomptes de cette espèce. La plus
f o rte densité des fragments osseux de caprinés de la
couche 2 (carrés K-L/21-22) est décalée de celle des lago-
morphes (J-K/20-21) et des artefacts lithiques. On insiste-
ra de nouveau sur la diff é rence d’état de conserv a t i o n
e n t re les deux espèces avec les restes de caprinés beau-
coup plus altérés. La taille et la condition des esquilles de
ce taxon, l’absence de petits débris d’épiphyses, ne per-
mettent pas non plus de soutenir l’hypothèse d’une utili-
sation pour la formation de bouillon graisseux (Zilhao
1997), comme cela a été avancé par exemple au Flageolet
I (Bézenac, Dordogne), niveau du Périgordien supérieur
(Delpech et Rigaud 1974).
Sur la base de ces critères, il est possible de soutenir que
les restes de bouquetin (un seul individu) sont issus d’une
occupation humaine plus ancienne, antérieure à celle
livrant des lagomorphes associés aux foyers et à la majo-
rité des vestiges lithiques. Quelques fragments osseux
de ce rupicole auraient ensuite été remobilisés dans ce
dépôt légèrement en pente pour se mélanger aux deux
installations postérieures (c. 2 et 1). L’occupation de la
couche 1 est très ponctuelle avec un faible investisse-
ment (peu de lithique, peu de faune) ; elle pourrait dési-
gner un exemple de séjour part i c u l i è rement bref, comme
celui qui a pu se faire lors de cette phase plus ancienne
de présence humaine dans la cavité. Une autre explica-
tion suggérait l’introduction de morceaux de bouquetin
(Zilhao 1997), viande avec fragments osseux transport é s
lors de déplacements du groupe et représentant des
v i v res de voyage. L’état plus altéré des restes osseux,
l’absence d’éléments crâniens et de dents, pourr a i e n t
alors corre s p o n d re à un aliment (s e n s u c a rcasse) ayant
subi une préparation culinaire (sélection des morc e a u x ,
découpe) en vue de stockage puis d’une consommation
d i fférée. Ce comportement se serait alors manifesté
aussi bien chez les solutréens (c.1) que chez les gravet-
tiens (c.2). Au vu de nos analyses, et des résultats radio-
métriques obtenus sur un os de capriné, cette hypothè-
se peut également être écart é e .
Les Lagomorphes (Famille des L e p o r i d a e)
Les restes de lagomorphes ont été re t rouvés principale-
ment dans et autour de zones de combustion import a n t e ,
localisées diff é remment dans les deux principaux niveaux.
Le foyer de la couche 2 est plus proche de la paroi que
celui de la couche 1. L’ensemble des pièces est attribué au
lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus 4, avec près de
1 600 restes dont environ 40 % réellement déterm i n a b l e s
anatomiquement et taxonomiquement. Au total, ils re p r é-
sentent au moins 327 éléments (NME), soit une estimation
de 19 individus (quatre pour la couche 1 ; 15 pour la
couche 2). Il s’agit ici d’ensembles que l’on peut qualifier
de ‘pauvres’ par comparaison avec certains sites préhisto-
riques livrant des dizaines de milliers d’éléments de lépori-
dés concernant des centaines d’animaux.
Les ensembles d’Anecrial reposent sur un faible nombre
de restes et d’individus, en particulier pour la couche 1. Le
n o m b re minimal d’individus (NMI) est identique entre les
estimations faites par fréquence ou par combinaison ; de
même, les fréquences relatives utilisant le NMI ou le MAU
sont également similaires et interchangeables (fig.4). Le
tableau 3 détaille les compositions anatomiques et les
o b s e rvations taphonomiques ; les débris sont part i c u l i è re-
ment nombreux (esquilles et micro e s q u i l l e s : ces dern i è re s
i n f é r i e u res à 1 cm) et proviennent principalement d’os
longs des membres (humérus, radius, fémur, tibia).
Globalement, toutes les parties du squelette sont pré-
sentes mais les pourcentages entre éléments montre n t
des disparités intéressantes. De plus, il y a un certain équi-
l i b re entre ossements droits et gauches, bien que de nom-
b reux fragments n’aient pu être latéralisés. Ceci suppose
l ’ a p p o rt entier de carcasses dans la cavité. Le matériel est
en bon état de conservation et les surfaces osseuses sont
très peu altérées (au moins macroscopiquement). Enviro n
6 % (c.1) à 1% (c.2) des restes présentent des traces de
c o rrosion avec des cupules de dissolution dues à des
actions chimiques, certaines en relation avec le dévelop-
pement de radicelles ou de mousses (lichens) (fig. 5 a-b) :
cette altération affecte d’ailleurs les plus grosses pièces et
développe des zones sombres, pouvant être confondues
avec l’action de flammes. L’altération est bien visible sur
les mandibules avec des perforations dans les zones d’os
peu épais comme le diastème ou à la base de la tro i s i è m e
p r é m o l a i re, face linguale. Par ailleurs, un léger concrétion-
nement est observable sur environ 6 % (c.1) à moins d’ 1%
(c.2) des restes, nettement plus faible que celui constaté
sur les pièces de Caprinés. Un autre exemple, plus anec-
dotique, affecte la surface d’un fémur gauche (K21-c.2-85)
avec la présence de cinq sillons bien limités et flanqués de
fins reliefs (fig. 5 c-e). Ils sont  interprétés comme des
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(4) On distingue principalement deux sous-espèces de lapin en Europe : O.c.cuniculus (Linné 1758) présente au Nord et
O.c.huxleyi (Haeckel 1874) occupant le pourtour méditerranéen et les îles, de plus petite taille (Miller 1912 in Séro n i e -
Vivien 1994). Les faibles dimensions des spécimens d’Anecrial les rapprochent de cette dern i è re sous-espèce.
traces laissées par la radula de gastéropodes. Ceux-ci
sont connus pour attaquer les ossements de petite taille
( M o rel 1986), bien que les traces observées ici soient dif-
f é rentes de celles rapportées par cet auteur. Un métapode
entier de la c.2 montre des micro - p e rforations pouvant
c o rre s p o n d re à l’action de vers, impliquant la présence de
tissus mous. Ces détails permettent de supposer une
exposition avant enfouissement, laissant ces org a n i s m e s
a g i r, mais de courte durée en raison de la bonne conser-
vation générale. L’ o b s e rvation à la binoculaire (sur les os
longs les plus fréquents) laisse apparaître des striations
pouvant être dues à des piétinements, compaction ou
déplacement mineur des objets.
Les restes de jeunes sont relativement faibles avec un
jeune et un jeune adulte pour la couche 1 (seulement cinq
restes sur 184), et au moins deux juvéniles pour la couche
2 (soit 14 restes sur 1 417 ; environ 1 % en NRD et enviro n
13 % en NMI). Les lapins ont un fort taux de re p ro d u c t i o n
avec généralement deux pics de mise bas, un au prin-
temps et l’autre en automne (cf. Hockett et Bicho 2000 :
721). Cette saisonnalité est toutefois variable et les condi-
tions générales des milieux (climat, alimentation, préda-
tion) constituent autant de facteurs qui modifient ces
rythmes biologiques. La mortalité des juvéniles est en
général importante pendant les trois premiers mois, et
c’est vers 9 mois que l’animal devient adulte. A Anecrial,
les adultes sont donc largement majoritaires (au moins
pour la c.2) suggérant que les fréquentations du site se
placent en dehors de pics re p ro d u c t i f s (soit été ou hiver) ;
il reste néanmoins difficile d’aff i rmer des saisons sur la
base d’assemblages de léporidés. Le faible nombre d’indi-
vidus, associé aux autres données contextuelles, implique
des occupations de courte durée, très vraisemblablement
i n t r a - s a i s o n n i è re, qu’il est possible, dans un pre m i e r
temps, de mettre en relation avec des périodes de mobili-
té plus grande de la part de groupes humains de taille
réduite. De tels groupes sont susceptibles de se form e r
durant certaines saisons, en particulier lors des ‘bonnes’
saisons (printemps-été), lorsqu’on assiste à une plus gran-
de dispersion des re s s o u rces animales.
Les traces de combustion sont relativement peu nom-
b reuses, plus fréquentes sur les fragments. Pour la c.2,
près de 17 % (dont 13 % sur des pièces déterm i n a b l e s )
m o n t rent une carbonisation (couleur noire) avec quelques
pièces de couleur brun-foncée qui auraient subies une cré-
mation atténuée, avec des surfaces desquamées ; il n’y a
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F i g u re 4 - Représentations squelettiques des lagomorphes (c.2) suivant le MAU et le NMIc.
F i g u re 4 - Lagomorph’s skeletal re p resentation (layer 2) in MAU and MNIc.
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Tableau 3 - Composition anatomique et observations taphonomiques des Lagomorphes d’Anecrial. G = g a u c h e ; D=dro i t ,
j = j u v é n i l e ; jad=jeune adulte ; Chauf=chauffé (faible action des flammes : couleur bru n â t re ) ; brul=brûlé (carbonisé) ; n car=
n o m b re de carré ou l’élément est présent ; carré= carré ou l’élément est majoritaire .
Table 3 - Anatomical parts and taphonomic observations of Lagomorphs from Anecrial.
pas de pièces calcinées (gris-blanc). La combustion
touche toutes les pièces anatomiques, depuis des élé-
ments crâniens (et des dents isolées), des vert è b res et des
os longs ou courts. La crémation reste donc limitée avec
une localisation majoritaire des vestiges sur les bords du
f o y e r, indiquant cependant un rejet systématique vers
celui-ci (destruction totale de certaines éléments). D’autre s
actions anthropiques sont plus discrètes, seulement
visible en c.2 : une strie de découpe sur un métapode
entier désignant une activité de dépouillage, et quatre frag-
ments de pelvis (avec l’acétabulum) montrant des sillons
relativement superficiels, larges, attribués hypothétique-
ment à des marques de dents humaines (voir à ce sujet
P e rez Ripoll 2004). Globalement il n’y a pas de perf o r a t i o n s
attribuables à des petits carn i v o res ou à des coups de
becs de rapaces, souvent localisées sur les extrémités
d’os longs (ex. in Cochard 2004). Il faut cependant noter
que les extrémités sont faiblement présentes dans ces
ensembles (cf. i n f r a). Une exception concerne un pelvis
(L21-c.2-6) présentant une perforation (p u n c t u re) près de
la cavité cotyloïde (diamètre de 1 mm) attribuée à un car-
nassier de petite taille.
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F i g u re 5 - 
A – Surface de fémur de Lagomorphes 
(K21-c.2-88) montrant des traces de radicelles : 
a- général ; b – détail interne de sillons ; 
B- Surface de fémur de Lagomorphes (K21-c.2-85) mon-
trant l’action de gastéro p o d e s : c- général ; d et e – détails
F i g u re 5 - 
A- lagomorph’s femur surface (K21-2-88) with root-marks –
a-detail, b-internal detail of gro o v e s ) ; 
B- lagomorph’s femur surface (K21-2-85) with gastro p o d
gouging (c-general and d,e- details)
Tableau 4 - Synthèse des données sur
les lagomorphes d’Anecrial.
NISP = nombre de spécimens identifiés ;
NME = nombre minimal d’éléments ;
MAU = unité animale minimale ; 
NMIc = nombre minimal d’individus (par
c o m b i n a i s o n ) ; 
F req.Rel. = fréquence re l a t i v e .
Table 4 - Synthesis of data on
Lagomorphs from Anecrial.
F i g u re 6 - Représentations squelettiques des lagomorphes : comparaison entre les couches suivant la fréquence relative du MAU.
F i g u re 6 - Skeletal re p resentation of Lagomorphs: relative frequency (based on MAU) comparison between the two layers.
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Tableau 5 - Détail des représentations squelettiques des
Lagomorphes d’Anecrial (NRD).
Table 5 - Skeletal parts re p resentation (detail) of
Lagomorphs from Anecrial (NISP).
Tableau 6 - Fréquences
(%NRD) des extrémités vs.
c y l i n d res et de la longueur
des cylindres, pour les prin-
cipaux os longs de
Lagomorphes d’Anecrial
( c . 2 ) .
Table 6 - Frequency (%NISP)
of ends vs cylinders and
length of cylinders, for the
main long bones of
Lagomorphs from Anecrial
(layer 2).
Comme il a été noté, tous les éléments du squelette sont
présents mais le squelette axial (vert è b res, cotes) et les
p a rties distales des membres (tarsiens, carpiens, métapo-
de et phalanges) sont nettement sous-représentés, ne
pouvant s’expliquer ni par une conservation diff é rentielle ni
par une collecte sélective à la fouille. Le squelette cépha-
lique (mandibules, fragments crâniens, dents isolées) et le
squelette appendiculaire (os longs des membres) sont
m a j o r i t a i res. Les profils de représentation (tabl.4 et fig. 6)
sont assez comparables entre les deux couches, avec
cependant une meilleure fréquence des parties crâniennes
(mandibules et maxillaires) dans la couche 2 ; et, dans une
m o i n d re mesure, une représentation plus grande des élé-
ments antérieurs (humérus, radius) dans la couche 1. Ceci
p o u rrait être mis en relation avec la plus faible occupation
de la couche 1 ou bien par une diff é rence de technique de
consommation («écrasement» des crânes pour récupére r
le cerv e a u ?). 
Les os longs du membre postérieur sont aussi abondants
en nombre de restes que ceux du membre antérieur, mais
ces derniers montrent de plus faible fréquence relative, en
r a p p o rt avec leur plus grande fragilité. Ce sont les tibias,
suivis par les fémurs, qui fournissent le plus d’éléments et
donc le NMI (plus la mandibule bien représentée aussi
dans la couche 2). Les décomptes sont détaillés dans les
tableaux 5 (détail anatomique) et 6 (couche 2 : rapport
extrémités/diaphyse et longueur des cylindre s ) .
A l’exception des métapodes, il n’existe pas d’os longs
entiers et ce sont les portions diaphysaires, ou cylindre s ,
qui dominent (73,3 % en moyenne). Si l’humérus, le fémur
et le tibia possèdent des cavités médullaires import a n t e s
et donc plus riches en moelle, ce n’est pas le cas pour le
radius et l’ulna. Le manque d’extrémités ne peut s’expli-
quer par des questions de conservation et supposerait
alors soit un rejet hors de la zone considérée ou bien une
consommation part i c u l i è re, notamment pour celles plus
riches en os spongieux (humérus proximal, fémur pro x i m a l
et distal, tibia proximal). Pour le membre antérieur, le pour-
centage d’extrémités est comparable entre les diff é re n t s
éléments. Le fémur montre la plus faible fréquence en
extrémités et le tibia la plus forte avec effectivement très
peu d’extrémité proximale. Il faut re c o n n a î t re que nos
e ffectifs sont réduits, limitant ainsi l’analyse. Ce manque
d’épiphyses est notable ; elles auraient pu être détru i t e s
soit par les hommes, soit aussi par un charo g n a rd (type
re n a rd) passant peu après les installations humaines. Cette
d e rn i è re activité n’aurait également pas épargné les ver-
t è b res (voir ci-dessous). Les cylindres les plus longs
c o n c e rnent l’humérus, le fémur et le tibia (fig. 7 a-b) alors
que les plus courts sont le radius et surtout l’ulna : ce der-
nier os est fin et fragile et sa réduction lors de la fractura-
tion est logiquement plus forte bien que leur intérêt ali-
m e n t a i re soit faible voire nul. La présence de cylindre s
longs dénote de nouveau une faible perturbation post-
dépôt et l’ensemble peut alors être considéré comme
étant en position primaire. Enfin, on notera la bonne re p r é-
sentation des pré-maxillaires, l’absence fréquente des
branches montantes des mandibules et la présence de
n o m b reuses dents isolées. Ce dernier point peut de nou-
veau être relié à un certain temps d’exposition avant
enfouissement définitif 5.
La localisation des restes de lagomorphes est homogène
et on ne constate pas de variation suivant les éléments
anatomiques (cf. indications i n tabl. 3). La couche 1 montre
une plus grande densité dans le carré M21, alors que la
couche 2 montre des densités en K20-21, démontrant un
décalage entre les occupations, situées plus contre la
p a roi pour la couche 2. On rappellera que le foyer est à
cheval entre les carrés K et J 21 dans cette couche, alors
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F i g u re 7 - Cylindres et portions de fémur (a) et de tibia (b) de lapins d’Anecrial (en a, à gauche, portion diaphysaire de fémur
avec traces de gastéro p o d e s : cf. fig. 4B).
F i g u re 7 - Cylinders and parts of femur (a) and tibia (b) of the rabbit from Anecrial (the extreme left femur specimen is the one
shown in fig.4B).
(5) Le déchaussement des dents de léporidés semble être un phénomène part i c u l i è rement rapide, dés lors que le crâne
devient sec et sans composant organique (peau, viande, etc.).
qu’il est plus écarté pour la couche 1, en L20-21 et M21.
Ces observations permettent aussi de démontrer la syn-
c h ronicité, et donc la brièveté, des occupations pour
chaque couche.
Comparaison et discussion
La présence de lagomorphes découverts en contexte
a rchéologique pose toujours la question de leur origine car
de nombreux processus peuvent induire de telles accu-
mulations dans les sédiments en général meubles. Le plus
souvent évoqué pour le lapin, notamment dans les sites
les plus anciens, désigne des mortalités naturelles dans
des lieux de vie et de re p roduction (terr i e r s : garenne). Un
a u t re processus naturel concerne le résultat d’un piégea-
ge dans une cavité (de type aven par exemple). Les fac-
teurs de prédation sont également responsables d’accu-
mulations relativement import a n t e s ; parmi les carn i v o re s ,
le lynx pardelle et le re n a rd sont connus pour exercer une
p ression de chasse importante sur les léporidés, et leurs
fèces contiennent des restes que l’on re t rouve dans les
t a n i è res ou re p a i res, outre le transport de parties de car-
casses. Le lynx en part i c u l i e r, possède une alimentation
m a j o r i t a i rement orientée vers l’acquisition de lapins: prés
de 88,4 % d’après l’examen d’excréments du lynx pard e l-
le (Delibes 1987: 37). D’autres carn i v o res, depuis la belet-
te jusqu’au loup, consomment régulièrement des lago-
m o r p h e s . R e n a rd et lynx sont justement des espèces très
bien représentées dans les faunes actuelles et fossiles
( d e rnier glaciaire) de la péninsule ibérique. Les grands
rapaces diurnes (aigles, vautours, buses) ou nocturn e s
(chouettes, hiboux) peuvent également être à l’origine de
stocks osseux accumulés près de leurs aires à partir de
pelotes de régurgitation (par exemple, C h a l i n e 1974 ;
A n d rews 1990).
Afin de compre n d re les mécanismes de formation des
assemblages de petits mammifères, en particulier des lago-
morphes, de nombreux travaux ont récemment été eff e c-
tués à partir de données actuelles avec des applications aux
ensembles fossiles. Les sites naturels sont encore peu pro s-
pectés (Cochard 2000, 2004) alors que les données sur les
a i res et les pelotes des rapaces (Cruz-Uribe et Klein 1998 ;
Hockett 1989, 1991, 1995, 1996) ou provenant de petits car-
n i v o res (Andrews et Nesbit-Evans 1983 ; Cochard 1999 ;
Schmitt et Juel 1994 ; Stiner 1994 ; Hockett 1999 ; Sanchis
S e rra 2000) font l’objet d’une abondante littérature. De
même, il existe de nombreux exemples à partir de gise-
ments archéologiques (Vigne et Marinval-Vigne 1983 ; Pere z
Ripoll 1993, 2004 ; Shaffer 1992 ; Charles et Jacobi 1994 ;
Q u i rth-Booth et Cruz-Uribe 1997 ; Fontana 1998, 1999,
2004 ; Hockett 1994 ; Cochard 2004), dont certains issus de
sites portugais (Rowley-Conwy 1992 ; Valente 2000 ; Bicho
et al. 2000 ; Hockett et Bicho 2000 ; Hockett et Haws 2002),
et d’exemples ethnographiques (par e x e m p l e, Yellen 1991 ;
Lupo et Schmitt 2002).
Sans prétendre citer l’ensemble des études taphonomiques
sur ce thème, une synthèse a été proposée par  Hockett et
Haws (2002 : tabl.II). Elle permet de définir des critères per-
tinents pour re c o n n a î t re l’origine des accumulations de
léporidés, portant notamment sur la représentation des par-
ties du squelette et les types de fractures, la stru c t u re d’âge
des populations et la présence de marques (corrosion, per-
forations, stries de découpe, brûlures), auxquels on pourr a i t
ajouter la distribution spatiale des vestiges et l’existence de
connexions art i c u l a i res. L’analyse des deux ensembles de
lapins découverts à Anecrial rend compte de l’origine
a n t h ropique de ces accumulations. La forte présence de
c y l i n d res, dont l’importance est bien mise en évidence par
les travaux de M. Perez Ripoll et B. Hockett, le pourc e n t a g e
d’ossements brûlés et la majorité de sujets adultes confir-
ment cette interprétation. On peut alors avancer pour
Anecrial, d’une stratégie de capture de la part des préhisto-
riques dans les environnements immédiats du gisement.
Le lapin est une espèce relativement grégaire, org a n i s é e
en groupes familiaux territoriaux couvrant environ 10 à 20
h e c t a res. Ils creusent des terriers complexes (multiples
issues) dans les sédiments meubles et leur activité alimen-
t a i re se situe à l’aube et au crépuscule. L’ouïe est très
développée alors que l’odorat l’est moins et que la vue est
m é d i o c re. Cette organisation sédentaire et communautai-
re s’oppose à celle rencontrée chez le lièvre par exemple,
et il est parfois relevé que les deux espèces co-existent
mal. Sans l’aide de chien (ou de fouine) pour débusquer et
f a i re courir l’animal, ou d’armes à longue distance, la prise
la plus classique de lapins est le piégeage aux abords des
t e rriers ou sur les passées. Il est fort vraisemblable que
cette technique était connue de la part des préhistoriques
qui ont accumulé parfois de grandes quantités de re s t e s
de léporidés, comme dans le gisement magdalénien por-
tugais de Picare i ro (Hockett et Bicho 2000 : plus de 10 000
restes), proche du site d’Anecrial. De tels exemples impli-
quent non seulement des biomasses appréciables (abon-
dance et régularité de la re s s o u rce) mais aussi de plus
longues durées d’occupations humaines.
Une recension de la littérature (cf.s u p r a) sur l’abondance
des restes de lagomorphes dans les sites fossiles à actuels
( g e n res L e p u s, O ry c t o l a g u s, S y l v i l a g u s) laisse apparaître au
moins deux larges catégories quantitatives (fondées sur le
NISP) (Cochard 2004). Le premier concerne des sites pos-
sédant un nombre limité de restes (de l’ord re de 1500-
2 0 0 0 ) ; il s’agit principalement de sites naturels ou form é s
par des prédateurs non-humains, mais aussi issus d’activi-
tés anthropiques. Le gisement d’Anecrial re n t re justement
dans ce groupe. Les sites contenant plus de 2000 re s t e s
c o rrespondent tous à des sites archéologiques : sub-
actuels nord-américains (ex. Hogup cave et 26 NY3393 :
Hockett 1995 et 1994 ; Wupatki et Winona : Quirt h - B o o t h
et Cruz-Uribe 1997) et du Paléolithique supérieur sud-euro-
péen (ex. Picare i ro : Hockett et Bicho 2000 ; Gazel :
Fontana 1998 ; Pegourié : Séro n i e - Vivien 1994). Ces der-
niers désignent des gisements de la fin du Paléolithique
supérieur (Magdalénien final) et de l’Epipaléolithique-
Mésolithique (Azilien, Sauveterroïde). Auparavant, les re s t e s
de ce petit gibier ne sont jamais abondants dans les
a rchéofaunes. Dans le sud de la France par exemple, on
constate une diff é rence importante entre gisements du
Magdalénien livrant d’important stocks de léporidé et les
sites des cultures antérieures où ce petit gibier est faible,
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v o i re absents (Cochard et Brugal 2004 : fig.1), impliquant
des changements majeurs dans les stru c t u res techno-éco-
nomiques et sociales des groupes humains.  En outre, il
semble que la fin du dernier glaciaire, contemporain de l’ex-
pansion des zones fore s t i è res, voit diminuer l’exploitation
des lagomorphes (Aura et al. 1 9 9 8 ; Bridault et Chaix 1995)
bien que la diversité des re s s o u rces, notamment de petite
taille (mollusques, poissons, oiseaux, etc.) se poursuive
(Bridault 1997). Il est cependant fort probable que des par-
ticularités régionales apportent quelques nuances à ces
schémas généraux ; ainsi, dans la péninsule ibérique, l’ex-
ploitation de lapins est plus précoce (Paléolithique supé-
rieur ancien) mais ne semble pas également se poursuivre
au début de l’Holocène.
Les gisements abondants en léporidés livrent soit le genre
L e p u s soit, comme souvent dans la péninsule ibérique, le
g e n re O ry c t o l a g u s. L’écologie et l’éthologie de ces deux
f o rmes sont suffisamment diff é rentes pour déterminer des
stratégies d’acquisitions diff é renciées. Il est généralement
admis qu’une grande quantité de lagomorphes dans un
site implique l’utilisation de piège dans des zones privilé-
giées (ex. garenne pour le lapin) 6. Par ailleurs, la plupart
des gisements livre également d’autres espèces d’herbi-
v o res de moyenne taille (ex. bouquetin, renne, cerf), néces-
sitant alors une pondération de la masse protidique de la
p a rt de ces petits gibiers. Ils constituent néanmoins une
re s s o u rce complémentaire d’importance dans l’alimenta-
tion journalier des préhistoriques (Hockett et Bicho 2000 :
7 2 1 ; Hockett sous-pre s s e ; Haws et Hockett 2004 ; Aura
et al. 2002). Dans ce contexte, le site d’Anecrial se révèle
de nouveau part i c u l i e r, non seulement par la faible fré-
quence des restes mais aussi par l’absence d’autres mam-
m i f è res associés. L’aspect écofonctionnel des gisements
a rchéologiques représente alors un critère déterm i n a n t
pour interpréter le rôle et l’apport réel de petit gibier dans
une économie de subsistance (Brugal 2000 ; Cochard et
B rugal 2004 ; Hockett et Haws 2003).
Il est pertinent de relever la variabilité des échantillons pro-
venant de gisements anthropiques, non seulement en
t e rmes d’abondance stricte mais aussi sur les fréquences
des parties squelettiques. Une analyse de ces distributions
selon cinq grandes classes anatomiques (en % NME) est
p roposé pour quelques sites du Paléolithique Supérieur (fig.
8). Globalement, on constate une bonne représentation des
os longs des membres avec cependant une plus forte fré-
quence des éléments postérieurs ; les restes crâniens sont
peu nombreux. Les variations les plus importantes concer-
nent le squelette axial et les parties distales des membre s
(métapodes, phalanges). Ces derniers, de valeur nutritive
nulle, sont plus nombreux dans les gisements livrant une
grande quantité de restes, qui dénotent des durées d’occu-
pation vraisemblablement plus longues et donc des
s p e c t res d’activités sur les carcasses plus larges. Leur
m o i n d re fréquence dans des sites moins denses serait en
relation avec des traitements diff é renciés portant sur la four-
ru re de ces petits animaux. La peau, englobant les bas de
pattes, constitue un sous-produit re c h e rché, non abandon-
né sur les lieux de consommation mais mis de coté et
e m p o rté lors du départ des groupes humains. La durée des
séjours peut alors déterminer l’usage in situ ou non de cette
re s s o u rce qui peut être considérée comme un objectif sup-
p l é m e n t a i re de l’acquisition de ce petit gibier, voire posséder
un statut particulier (Fontana 2004).
L’absence du squelette axial semble le cas de figure le plus
courant dans les accumulations anthropiques (Hockett et
Haws 2002 : tabl.II) et il paraît difficile d’envisager un trans-
p o rt sélectif des carcasses depuis les lieux d’obtention
vers le site. Sa fréquence est toutefois relativement forte à
Anecrial (c.2) ainsi que dans le gisement magdalénien de
Gazel (fig. 8). Ces distributions désignent vraisemblable-
ment une utilisation diff é rentielle des carcasses selon les
g i s e m e n t s : soit rejet hors de la zone d’activités, voire un
t r a n s p o rt hors du site dans le cas d’une consommation
d i fférée ; soit, consommation intensive avec écrasement
systématique des vert è b res afin de former un broyât enco-
re riche d’un point de vue alimentaire. Ce déficit pourr a i t
également être la conséquence d’un charognage secon-
d a i re de la part de petits carn i v o res, spécialement sur les
v e rt è b res qui présentent encore des éléments nutritifs
attractifs pour des carn i v o res. L’hypothèse d’une prépara-
tion culinaire part i c u l i è re nous apparaît cependant comme
la plus probable, et mériterait d’être confrontée à d’autre s
o b s e rvations d’ord re ethnographique par exemple 7. 
Quoi qu’il en soit, cette analyse des représentations sque-
lettiques est liminaire et nécessiterait des gro u p e m e n t s
plus détaillés entre éléments anatomiques, agrémentée de
considérations taphonomiques précises (sur les questions
de conservation diff é rentielle jusqu’aux méthodes de
fouilles et de tamisage). Elle a pour but de souligner la
variabilité dans la stru c t u re des assemblages de léporidés
p roduits par l’activité cynégétique humaine. Cette acquisi-
tion apparaît directement corrélée à la fonction des gise-
m e n t s ; fonctionnalité appréhendée en terme de taille et
composition des groupes humains, du degré de mobilité et
de l’intensité des occupations. Ces facteurs déterm i n e n t
alors l’importance de la prédation sur l’ensemble des re s-
s o u rces localement disponibles.
Les ensembles d’Anecrial restent relativement originaux et
dénotent sans conteste de la brièveté des séjours paléoli-
thiques dans cette cavité. L’examen arc h é o z o o l o g i q u e
p e rmet de compléter ou pondérer les jeux d’hypothèses
f o rmulées par J. Zilhao (1997 : vol.2 , p.127-144) sur la
n a t u re du site au moment de l’occupation de la couche 2.
L’interprétation retenue par cet auteur définit un seul épi-
sode, durant une nuit, par un groupe de trois individus réa-
lisant des activités de taille autour d’un foyer. La durée et
le nombre d’occupations, le nombre d’individus ou de
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(6) Outre le filet ou le lacet, une méthode simple consiste à placer un bouchon de branches dans les terriers, à longueur
de bras, et à acculer l’animal lors de sa retraite (D.Helmer, comm.pers.).
(7) Cette technique serait documentée dans les sociétés indiennes d’Amérique du Nord (Hocket 1995 et comm.pers.).
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F i g u re 8 - Comparaison suivant cinq grandes classes anatomiques des représentations squelettiques (%NME) de lago-
morphes de quelques gisements paléolithiques.
P i c a re i ro (niveaux cumulés) : Hockett et Bicho 2000 ; Gazel et Belvis : Fontana 1998 ; Lapa do Suao : Valente 2000. Classes
a n a t o m i q u e s = cranial (excluant les fragments crâniens), axial (vert è b res, cotes, excluant le sacrum), os longs antérieurs et pos-
térieurs (incluant calcanéum et talus pour le dernier), basipode (essentiellement métapodes et phalanges).
F i g u re 8 - Comparison of lagomorph’s skeletal parts according to five main categories (%MNE) for some Paleolithic sites.
F i g u re 9 - Interprétation générale
de la couche 2 d’Anecrial
(Gravettien terminal), suivant la
distribution des vestiges lithiques
et les remontages eff e c t u é s
(d’après Almeida et al. sous-
p re s s e : fig. 9).
C e rcle = emplacement du foyer;
symboles = dispersion de tro i s
types de matières pre m i è re s
lithiques indiquant trois postes
de taille (trois individus : 1 à 3) ;
A et B = zone de concentration.
F i g u re 9 - General interpre t a t i o n
of layer 2 of Anecrial (Te rm i n a l
Gravetian), with spatial distribu-
tion of lithic (from Almeida et al.
s s - p r. : fig. 9).
g roupes diff é rents, l’emplacement de taille forment le sup-
p o rt d’alternatives fonctionnelles. Le gisement est consi-
déré comme un campement transitoire, lieu faisant part i e
de l’itinéraire d’un groupe de chasseurs voyageant dans
un but logistique de chasse ou de reconnaissance, et
t r a n s p o rtant avec eux une réserve de matière lithique sous
f o rme de blocs de quartz, quartzite et silex ; ces matière s
p re m i è res n’existant pas dans l’environnement pro c h e .
On ne peut que confirmer la plupart de ces observations et
nous pensons également que l’occupation désigne un seul et
unique moment. Toutefois, l’interprétation des restes de bou-
quetin comme morceaux (s n a c k) apportés dans un bagage et
utilisés dans la confection d’un «bouillon», ne peut être re t e-
n u e . En effet, ces restes correspondent à des résidus dégra-
dés de séjours antérieurs de groupes humains diff é re n t s ,
comme l’a suggéré l’analyse taphonomique, confirmée par la
datation obtenue ensuite sur ces ossements. Les lago-
morphes, et leur faible nombre, supposent un séjour court, de
type bivouac, par un groupe re s t reint de personnes. De plus,
la position du foyer (c.2) contre la paroi et la mise en éviden-
ce de trois postes de taille autour de celui-ci, perm e t t e n t
d’avancer un nombre minimal de trois (fig. 9) à maximal de
cinq - six personnes (groupe familial ?). Ceux-ci ont consom-
mé au moins 15 lapins dont la prise probable par piégeage
a s s u re un séjour relativement court, de l’ord re de quelques
nuits. Si l’on considère la prise de quatre lapins dans la
couche 1 comme un bivouac d’une nuit (soit 1 jour + 1 nuit,
24h), la présence de 15 individus dans la couche 2 implique-
rait alors entre trois et quatre ‘jour + nuit’ (à taille de gro u p e
constant). Cette estimation est aussi confortée par le spectre
lithique. Ce calcul simpliste permet en définitive de se figure r
une certaine réalité socio-économique. Les deux occupations
d’Anecrial sont de même nature, présentant une même finali-
té de séjours occasionnels s’intégrant dans une mobilité, ou
cycle de vie, parfaitement organisée et planifiée.
Le traitement des animaux est diff é rentiel suivant les par-
ties anatomiques : si les membres font l’objet d’une
consommation in situ avec destruction des extrémités
pour recueillir la moelle, il apparaît que le squelette axial
reste peu abondant ainsi que les extrémités des membre s .
Le rejet des restes vers le foyer semble assez systéma-
tique et expliquerait alors les débuts de crémation obser-
vée dans un foyer peu vif (couleur marron sur les osse-
ments). La conservation en vue d’une consommation dif-
férée des râbles (vert è b res) et le stockage des peaux sont
également envisagés. On ne peut toutefois exclure un
a p p o rt de parties de carcasses de lapins provenant d’une
a u t re zone exploitée lors de déplacements des gro u p e s
humains. Ainsi, il est délicat d’élaborer une séquence tro p
réaliste d’actions précises concernant les moments de
collecte du bois, taille des roches, pose des pièges ou der-
nier repas (Zilhao 1997 : 142). 
L’aspect transitoire des séjours à Anecrial et les autre s
sites connus pour cette même période dans la région,
c o n v e rgent vers un modèle commun. L’exemple d’Anecrial
s u g g è re une mobilité de groupes humains de petite taille
engagés dans une économie de type logistique déterm i-
née par des facteurs saisonniers. La nature de telles occu-
pations correspond à des environnements climatiques
p a rticuliers et, la fonction de ces sites doit alors intégre r
l’existence des potentialités en re s s o u rces exploitables
dans le milieu. Les dates obtenues pour la couche 2
d’Anecrial (Gravettien terminal) sont proches d’une pério-
de d’instabilité climatique, contemporaine du dernier maxi-
mum glaciaire ; elle est plus précisément corrélée avec un
épisode froid enregistré dans les carottes de l’Atlantique
N o rd et que l’on re t rouve également dans les carottes au
l a rge des côtes portugaises. Il s’agit des événements
d’Heinrich (décharge d’iceberg), en particulier le H2 centré
autour de 21-22 ka uncal. BP. Ces événements (Thouveny
et al. 2000) ont une durée estimée entre 500 à 2 000 ans,
durée suffisante pour déséquilibrer les zoocœnoses.
D ’ a u t res gisements archéologiques en cavité, livrant des
faunes et proches géographiquement d’Anecrial, se pla-
cent dans cet intervalle de temps (Brugal et Valente sous-
p resse) : 
- Gravettien et Proto-solutréen de Buraca Escura, c.2,
(Pombal): 22700 ± 240 et 21820 ± 200 ans BP (Aubry et al.
2001)  ;
- Solutréen de Caldeirao, c.H (Tomar): 19900 ± 260 et
20530 ± 270 ans BP (Zilhao 1997 ; Davis 2002) ;
- une date de 20250 ± 320 ans BP pour des niveaux paléo-
lithiques supérieurs (Aurignacien/Gravettien final) de la
g rotte de Salemas (Loures) reste peu fiable selon le
contexte chro n o - c u l t u rel (Zilhao 1997 et comm.pers.). 
Dans tous ces cas, il s’agit d’occupations de très court e
durée dans des grottes étroites, de petites dimensions.
L’abri de Lagar Velho (Leiria) livre également des installa-
tions du Gravettien terminal au Solutréen moyen (TP06 et
TP09) datées entre 21180 ± 240 et 20220 ± 180 ans BP
(Zilhao et Trinkaus 2002). Le matériel faunique y est re l a t i-
vement plus dense avec une plus grande diversité spéci-
fique bien que représentant peu d’individus ; les lago-
morphes dominent largement ces spectres (More n o -
G a rcia et Pimenta 2002). De manière générale, ces gise-
ments ne livrent jamais d’ensembles fossiles très abon-
dants et les paléoenvironnements (données anthracolo-
giques) indiquent toujours des paysages ouverts sous un
climat relativement frais. Dans une étude des peuplements
mammaliens au Portugal (Brugal et Valente sous-pre s s e ) ,
la succession des associations animales est précisée pour
le dernier glaciaire. La période 22-18 ka montre l’abon-
dance du cerf et du cheval, suivi par le bouquetin et enfin
l ’ a u rochs et le sanglier. Chez les carn i v o res, lynx pard e l l e
et re n a rd dominent suivis par le loup, et les grands préda-
teurs (lion, panthère, hyène) deviennent rares avant leur
disparition définitive de ces régions après 18 Ka. On peut
re m a rquer que c’est durant cette même période que les
g roupes préhistoriques développent l’acquisition de petit
gibier comme les lagomorphes, alors que les carn i v o res de
moyenne taille (lynx, re n a rd), dirigés vers ces mêmes
p roies, sont également abondants. Cette convergence est
i n t é ressante, suggérant un même mécanisme sous-jacent
se traduisant par un ajustement faunique, comme par
exemple une diminution des ongulés concomitante d’une
«explosion» des léporidés ? La fluctuation des gibiers,
sous contrôle climatique, entraînera des modèles d’éta-
blissement et de gestion des terr i t o i res adaptés de la part
des préhistoriques.
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L’étude archéozoologique récente de l’un de ces sites
(Buraca Escura : Aubry et al. 2001), montre l’exploitation
m a rginale d’herbivores par les hommes (cheval, cerf) alors
que la plupart des restes osseux (79 % du NRD total :
C a p r a) a été apportée et modifiée par le lynx pard e l l e .
Cependant, on note la quasi-absence de lagomorphes
dans ce gisement malgré la présence de ce félin connu
pour sa spécialisation sur ce type de proie (Delibes 1987).
Ce fait souligne l’importance de facteurs locaux dans la
disponibilité de catégories de gibier. Globalement, les acti-
vités humaines en cavités paraissent toujours discrètes
(faible abondance lithique et faunique), avec des fréquen-
tations épisodiques plutôt que des installations concer-
tées, complétées par une exploitation locale des re s-
s o u rces. Cette image diff é re des occupations de plein-air
pour les mêmes périodes considérées comme sites rési-
dentiels, avec des re g i s t res lithiques plus abondants mais
une faune, malheureusement, non conservée (Zilhao
1 9 9 7 ; Thacker 1996).
Durant ces périodes, les populations d’ongulés devaient
ê t re plus dispersées (s e n s u diversité et densité) en raison
à la fois des re f roidissements ‘événementiels‘ du dern i e r
g l a c i a i re (type Heinrich ou Dansgaard-Oeschger) et d’un
f o rt cloisonnement géomorphologique - zone côtière plus
étendue en rapport avec la baisse du niveau marin (Dias
2 0 0 4 ) 8, plaines et vallées, reliefs et réseau hydro g r a p h i q u e ,
etc. La variation des re s s o u rces (animales, végétales et
lithiques) et leurs acquisitions, exacerbée dans un ry t h m e
s a i s o n n i e r, induit généralement une plus grande mobilité et
une utilisation diff é rentielle des régions avec un peuple-
ment plus diffus. Le site d’Anecrial est un bon exemple
d’adaptation des groupes aux changements enviro n n e-
mentaux s’exprimant en terme de stratégie d’acquisition
de petit gibier et de mobilité.
C O N C L U S I O N
Une double problématique guide cette contribution,
c o n c e rnant la mise en place des exploitations de petit
gibier en rapport avec la nature des gisements abord é e
sous un angle quantitatif (sites ‘pauvre’ v s ‘riche’) mais
débouchant sur des fonctionnalités socio-économiques.
Le contexte ibérique apporte aussi une spécificité, notam-
ment climatique et biocénotique. Le site en gro t t e
d’Anecrial représente deux niveaux contenant de faible
quantité de vestiges lithiques et fauniques. Les occupa-
tions humaines, attribuées au Gravettien terminal et au
Solutréen (Almeida 2000 ; Almeida et al. s o u s - p resse), se
t rouvent sur des surfaces réduites avec des activités de
taille et de consommation réalisées autour de foyers assez
i m p o rtants mais peu aménagés. Les ensembles fauniques
sont quasiment mono-spécifiques avec un petit gibier, le
lapin, vraisemblablement acquis par la pose de pièges aux
alentours du site et/ou capturé lors du déplacement. Les
restes associés de Caprinés et quelques art e f a c t s
lithiques, correspondent à une fréquentation plus ancienne
de la cavité, démontrée par l’analyse taphonomique, la
distribution des vestiges et un complément de datation.
Cette situation fournit une bonne illustration des mélanges
toujours possibles dans des niveaux supposés intègres et
homogènes. L’étude archéozoologique permet en outre de
préciser un certain nombre de points sur la fonction du
gisement grâce aux interprétations sur l’acquisition, la
consommation et le traitement diff é rentiel des carc a s s e s
de léporidés. Elle apporte de nouvelles données sur la
variabilité des comportements humains vis à vis d’une re s-
s o u rce spécifique de petite taille.
Ces résultats permettent de préciser les types d’occupa-
tions d’Anecrial. Dans les deux cas, elles corre s p o n d r a i e n t
à un bivouac d’un petit groupe d’individus tournés vers
l’exploitation exclusive d’un petit gibier localement abon-
dant (opportunisme?) ; la facilité d’acquisition allant de pair
avec la brièveté du séjour et n’impliquant pas pour autant
une spécialisation. Le groupe est très mobile et les dépla-
cements sont relativement planifiés (s e n s u prévision) en
raison de l’outillage lithique apporté. L’aspect pro v i s i o n n e l
(s e n s u p rovision) peut également être souligné avec le
t r a n s p o rt d’une partie de la nourr i t u re ainsi que de sous-
p roduits animaux (peau). Cette interprétation soulève des
questions sur l’exploitation d’ord re logistique de petits
m a m m i f è res dans une économie paléolithique de subsis-
tance caractérisée par une grande mobilité, créant des
lieux pro v i s o i res de type station dans des cavités et posant
la question de leur relation systémique avec des gisements
plus permanents de plein-air ou en abri.
L’abondance de restes de lagomorphes semble liée non
seulement à des facteurs naturels comme la diversité et
densité des re s s o u rces dans un contexte bioclimatique
donné mais aussi à la durée des occupations humaines
comme reflet de mobilité saisonnière. La fonction des
sites, la taille et la stru c t u re des groupes humains sont des
p a r a m è t res pondéraux pour des analyses diachro n i q u e s
développant des inférences territoriales et démogra-
phiques touchant des changements socioculture l s
majeurs du Paléolithique supérieur. Ils devraient alors être
davantage pris en considération avant de proposer des
modélisations à grande échelle (Stiner et al. 2 0 0 0 ; Bietti
2 0 0 0 ; Brugal 2000).
L’ i m p o rtance des lagomorphes dans le régime alimentaire
des groupes humains semble bien démontrée au Port u g a l ,
et en Péninsule ibérique, démarrant avec les cultures du
Gravettien et du Solutréen et devenant de plus en plus
m a rquée au Magdalénien (par exemple Aura et al. 1998 ;
Zilhao 1992, 1997). On peut noter un décalage chro n o l o-
gique avec les régions du sud de la France où cette exploi-
tation ne devient majoritaire qu’à partir du Magdalénien
moyen-supérieur (Cochard et Brugal 2004). Cet élarg i s s e-
ment alimentaire s’accompagne d’une diversification dans
l’exploitation de l’ensemble des re s s o u rces (matière pre-
m i è res s . l ., sites et paysages) allant de pair avec des trans-
f o rmations techno-symboliques témoignant de nouveaux
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(8)  Lors du LGM, le niveau marin est à environ -100 à -120 m par rapport à l’actuel, déplaçant la côte en Estrémadure
de prés de 35km vers l’est (Dias 2004 : fig.2).
besoins vitaux (s e n s u démographie) et sociaux (s e n s u h i é-
r a rchisation). L’analyse archéozoologique permet alors, en
complément des études typo-technologiques et tracéolo-
giques, considérées dans leurs dimensions spatiales, de
mieux interpréter les fonctions socio-économiques des
gisements préhistoriques. Le mini-site d’Anecrial re p r é-
sente un cas d’occupation part i c u l i è rement bien docu-
menté pouvant constituer une clef de lecture possible pour
définir des modèles d’exploitation des terr i t o i res et d’org a-
nisation des habitats (settlement pattern). Il démontre la
nécessité d’intégrer toutes les catégories d’inform a t i o n s ,
donnant alors toute leur «richesse» aux gisements
‘ p a u v res‘. 
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